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Vonnegutはまた2005年出版のA Man Without a Countryの中で、Ambrose Bierce(1842-1913?) の “An 
Occurrence at Owl Creek Bridge” 1(1892)はアメリカ文学最大の短編作品であると述べている。当人の言
及を待つまでもなく、“bugs trapped in amber”という表現はビアスの風刺詩集のタイトルBlack Beetles 
in Amber (1892) を連想させてくれるし、Slaughterhouse-Five  のサブタイトルA Duty-Dance with Death
もThe Dance of the Death (BierceがWilliam Herman の別名でT. A. Harcourtと共著、1877)と関連がある
ように思われる。前者は、例えば、“America”（1831）という当時有名な愛国詩をもじって “A 
National Anthem”ならぬ “A Rational Anthem” というタイトルで、その原詩の “Land where my fathers 
died / Land of the pilgrims’ pride, / From every mountainside / Let freedom ring”に掛けて“Land where my 














Vonnegutにとどまらず、Stephen Crane (1871-1900) やErnest Hemingway (1899-1961)とのBierceの関
連もまた無視できない。三作家とも共通してジャーナリストとしての経歴を持ち、何よりも短編作品
の名手である。Craneの中編The Red Badge of Courage (1895)は南北戦争を舞台とする青年兵士の恐怖
とその葛藤を描き、極限状況における彼の心理の変遷をたどる。実戦体験のないCraneの主人公は素
人の志願兵Henry Flemingで、ロマンティックな武勇伝や軽率な愛国心に駆られて戦場に赴くが、そ













する類似だけでなく、例えば、それぞれの作品のタイトルを取り上げれば、“In Our Time”と “In the 
Midst of Life”は共に英国国教会の祈祷書から引用されており、内容は別として表面的には神に救済を
求める祈祷で全体をまとめていることがわかる (“Give peace in our time, O Lord”と埋葬時の “In the 
midst of life we are in death: of whom may we seek for succour, but of thee.”)。In Our Timeの場合はEzra 
Pound (1885-1972)の助言により、In the Midst of Lifeも編集者の申し出による改題という経緯があるが、
Hemingwayが意図的にBierceの代表作のタイトルに倣ったとか、また全くの偶然によるものとかでも
なく、多分後者を目にしたPoundが直観的に両作品を結び付けることになったと考えられる。Bierce
がPoundの詩について述べた手紙 4が残っており、それならば当然PoundもBierceの In the Midst of Life
を知っていたはずであろう。ただし、1892年出版の英国版 In the Midst of Lifeは前年の米国版Tales of 
Soldiers and Civiliansを改題したものであり、Bierce自身の編集による全集第二巻収録の際にも改題の
方を用いており、こちらの方が一般的に知られている。
Hemingwayといえばあまりに有名なことであるが、Green Hills of Africa (1935)でAdventures of 
Huckleberry Finn (1885)を称賛し、“All modern American literature comes from one book by Mark Twain 
called Huckleberry Finn....”と述べている。これに先立つ1925年、F. S. Fitzgeraldらと会談中に自作につ
いて触れ、初期の作品形式（当然1925年出版の第一作In Our Time )はS. AndersonのWinesburg, Ohio (1919) 








Bierceの“What I saw of Shiloh” 7 (1881)の冒頭から次の引用をしてみる。
The morning of Sunday, the sixth day of April, 1862, was bright and warm. Reveille had had been 
sounded rather late, for the troops, wearied with long marching, were to have a day of rest. The men 
were idling about the embers of their bivouac fi res; against the inevitable inspection; still others were 
chatting with indolent dogmatism on that never-failing theme, the end and object of the campaign. 
これはまさに戦場ルポであり、報道文といえる。物語でも “A Horseman in the Sky”は、“One sunny 
afternoon in the autumn of the year 1961 a soldier lay in a clump of laurel by side of a road in western Virginia.”
で始まる。これを In Our Time 8の Chapter XV冒頭 “They hanged Sam Cardinella at six o’clock in the 














Hemingwayの In Our TimeはAndersonのWinesburg, Ohioから刺激を受けただけでなく、当然それ以
上にCraneやBierceの影響下にある。In Our Timeが断片的な中間章と各物語から構成され、二重構造




いて、例えば、Frederic Henry（語源的にFrederic=peaceful ruler、姓はHenry Flemingからか）とRobert 






まず、A Farewell to Armsからその場面を引用する。勿論この場面はタイトルにも繋がり、戦線離脱
の重要なきっかけとなる。
I ducked down, pushed between two men, and ran for the river, my head down. I tripped at the edge and 
129
went in with a splash. The water was very cold and I stayed under as long as I could. I could feel the 
current swirl me and I stayed under until I could never come up. ... There were shots when I ran and 
shots when I came up the fi rst time. 10
主人公はこのように射撃をかわしながら重い衣服を着たまま木っ端につかまり何とか岸へとたどり着
く。
The shore was very close now. I could see twigs on the willow bush. The timber swung slowly so that 
the bank was behind me and I know we were in an eddy…. Then I crawled out, pushed on through the 
willows and onto the bank. 
次に“An Occurrence at Owl Creek Bridge”から引用してみる。Peytonは鉄橋放火の未遂テロで拘束さ
れ、縛り首となるが、その瞬間ロープが切れて陸橋から落下するという場面で、射撃や大砲の攻撃を
かわしながら水中で苦闘する様子が描かれる。
Encompassed in a luminous cloud, of which he was now merely the fiery heart, without material 
substance, he swung through unthinkable arcs of oscillation, like a vast pendulum. ...　A counter-swirl 
had caught Farquhar and turned him half round; .......  Suddenly he felt himself whirled round and 
round̶spinning like a top. .... He had no wish to perfect his escape̶was content to remain in that 




幕切れとなる。また、“The Battler”の次の描写にも“Owl Creek Bridge”が影を潜めているように感じら
れる。
Ahead there was a bridge. Nick crossed it, his boots ringing hollow on the iron. Down below the water 
showed black between the slits of ties. Nick kicked a loose spike and it dropped into the water. Beyond 
the bridge were hills. It was high and dark on both sides of the track. 11







たVonnegut、ノルマンディ上陸作戦を回想しないSalingerの例もあるが、Hemingwayは In Our Timeで
戦闘場面を断片としてそのまま提示する。A Farewell to Armsは形式上Fredericの「語り」であるが、


















DavidsonはThe Experimental Fictions of Ambrose BierceというBierce論を次のように締めくくる。
There are, of course, American authors too who show Bierce’s influence. Certainly Stephen Crane 
learned his craft directly from Bierce, and Hemingway, in his war tales as well as in “The Snows of 
Kilimanjaro,” takes Bierce as one of his models. Yet the Bierce connections that I have charted should 
serve to suggest not so much Bierce’s appeal to later and more recognized modern writers but his own 
striking modernity. No student of contemporary literature would balk at the readings I have advanced for 




Bierceの代表作の一つ“An Occurrence at Owl Creek Bridge” は、兵士の物語15編と市民の物語9編か
らなる短編集 In the Midst of Lifeに収録された前者の中の１編である。この短編は次のような「描写」
から始まる。
A man stood upon a railroad bridge in northern Alabama, looking down upon into the swift water 








あり、心ならずも南軍兵士として戦いに馳せ参じる機会を逸してはいるが、心は軍人で “all is fair in 
love and war” (308)と考える人物である。ある日、彼の家に灰色の軍服を着て南軍兵士に偽装した北
軍の兵士がやってきて次のように彼に吹き込む。
“The Yanks are repairing the railroads,” said the man, “and are getting ready for another advance. They 
have reached the Owl Creek bridge, put it in order and built a stockade on the north bank. The 
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commandant has issued an order, which is posted everywhere, declaring that any civilian caught 














第 I章は“The sergeant stepped aside.”で終わる。これはPeytonの落下を意味する。第 II章で上述した
それまでの経緯が説明され、第 III章は I章の続きとして読まれるが、その間に作者は幻想と現実とに
180度の捻りを入れる。第 III章の始まりは、“As Peyton Farquhar fell straight downward through the 
bridge he lost consciousness and was as one already dead.” (307)という文であり、幻想と現実、または生
と死の境界を“he lost consciousness and was as one already dead”として曖昧にする。この後のPeytonの
逃亡劇は医学的には絞首から脳死までの時間差内に起ると考えられるが、初めての読者は彼の幻想が
事実のように思い込まされてしまう。二度目の捻りは、第 III章結末直前に置かれる。“a blinding 









Striking through the thought of his dear ones was a sound which he could neither ignore nor 
understand, a sharp, distinct, metallic percussion like the stroke of a blacksmith’s hammer upon the 
anvil; it had the same ringing quality. He wondered what it was, and whether immeasurably distant or 
near by̶it seemed both. Its recurrence was regular, but as slow as the tolling of a death knell. … The 
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